



The lnfluence of the Mean Strain on the Low-Cycle Fatigue Strength 
Yoichi OBATAYA 
(Received Oct. 15， 1972) 
The influence of the mean strain on the low-cyc1e fatigue was discussed 
analytically as well as experimentally on the hypothesis of cumulative fatigue 
damage which had been already propsed by the author et. a1. 
From the experimental resu1ts， itwas c1arified that the influence of the 
mean strain on the low-cyc1e fatigue was essentially depending on the differ-
ences of the shape of hysteresis loop or the maximum tensi1e stress caused 















































IW=C(σmax)m ・H ・H ・.(1)




























W♂+N戸X.dWc*= C(f1max*)隅 ・H ・H ・但)


























1.2a J(ef¥α(1 eml-，_ 1¥al = ~+~H "~ ) ー{一一一+~r} ・H ・H ・.(6)4 . 4 l¥dεノ¥.de. 2ノJ
で与えられているo ここで，efおよび α の値は平均
ひずみのない両振り定ひずみ試験結果より得られる繰
返し全ひずみ巾 h と破壊繰返し数 N戸との関係が




















引張強さ均/仰2 I伸び %1 絞り % 












Nf普(4εV)1.70=0.ω7 ・H ・H ・"(10)
繰返し全ひずみ巾 4eと破壊繰返し数 Nf*との関係;
Nf骨(4e)1・88=0.445 ・H ・H ・-ω
破壊までの累積塑性仕事 IWと最大引張応力 σmaJ
との関係，すなわち式(1)に相当する関係式;
IW=2.85X104(σmax勺-0.895 ・H ・H ・-問
繰返し塑性ひずみ巾 4epと1サイクルあたりの平均
繰返し;塑性佐事 4Wc*との関係;







繰盤みd返盛巾'pひし% ず※ 繰全巾d返ひEずL% み※ 
平均ひ子み 応最大力引張※ 返破壊し数繰





% Nf % kg/1I12 Nf 
2.71 3.35 15.7 68.1 205 5.20 6.02 3.80 84.2 87 
2.63 3.11 7.71 60.7 240 5.08 5.84 1.90 79.6 82 
2.55 3.11 3.82 57.2 266 4.96 5.72 0.902 79.0 99 
2.54 3.09 1.90 58.5 264 5.12 5.92 -0.90 82.6 91 
2.46 2.98 0，451 55.2 343 4.92 5.75 - 1.88 85.5 88 
2.51 3 . 05 -0.898 57.8 322 4.82 5.61 -3.74 81.3 91 
2.48 3.02 一1.90 56.5 316 7.72 8.66 3.86 98.4 49 
2.47 3.00 - 3.74 55.5 355 7.41 8.31 1.90 95.2 47 
2.44 3.04 -7.43 64.4 319 7.48 8.42 0.90 97.8 49 
2.48 3.10 -14.6 65.1 198 7.33 8.25 -0.90 94.7 48 
4.00 4.78 15.6 82.9 111 7.28 8.20 - 1.88 94.7 48 
3.83 4.54 7.71 75.3 128 7.36 8.30 一5.59 96.3 46 
3.56 4.24 一 7.44 72.4 142 
※ 各値は繰返し数比 N/Nf=0.5におけるもので
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